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Abstract
Shel Silverstein is a versatile artist. He didn't write a novel but wrote poems, a story with a picture, was a song
writer and sung his poems and songs. He drew a cartoon to some of his poems. He grasped the limits of a picture and
a word as a cartoonist. A picture gives a clue in some of his poems. In some poems a sound gives a hint. Most of his
works are made for reciting and singing. In this paper I will show how sounds resonate in his poems, and analyze the
effects that the words, images and sounds produce. We can see a lot of private movies where a child and a student recite
his poems on the net. Some celebrities such as Whoopi Goldberg and the rapper, T-pain recite them too. Also some uni-
versity students played a musical based on Silverstein's Where the Sidewalk Ends. Why do they recite or perform his
poems? By analyzing their reciting and performance I will show the reason. Reciting a pome basically gives them
pleasure or emotional catharsis. Voicing out makes one feel better. It is easy to understand English by listening while
it is easy to understand Japanese by reading. In English education we should realize this trait of English that oral ex-
pression should be stressed as a crucial segment. In reality so scarce time is allowed to recitation or voicing of words
in English education in Japan. As a poem is emotional and rather short it is good for recitation. Silverstein's poetry
is popular with children in U.S. and they are willing to recite it. It's funny and takes the side of children. These traits
must be true to Japanese students. Reciting poetry will not only improve a student's competence of English but make























































Jeff Moss (1942-98) がいる. 彼が書き残した The
Other Side of Door (1991) はシルヴァスタインと共通
する要素がある. あるいは一編の詩を元にして絵本にす
るケースもある. e.e. cummings (1894-1962) の詩
"may I feel said he" にマルク・シャガールの絵画を合


















等兵は, "To be perfectly frank, sir, I don't have room
for M-1..." と告げている. 言葉は途中で切れているの
だが, M1 ガーランドかM1 トンプソンなどの軽機関銃
のことを言おうとしているのだと思われる. ｢正直に言っ
て, M1 を持つ余地はありません｣ という言葉と, 戦場
に赴くというより, 物見遊山の旅行に行くような様子を








walk Ends (1974) (以降ここからの引用が多いので
『歩道の終わるところ』 とし, WSEと略す) 以後の詩
作品の中にも散見できる. Falling Up (1996) (以降
FUと略す) におさめられた "GARDENER" (FU 68)
も言葉だけでは内容を理解することはできない.
We gave you a chance
To water the plants.
We didn't mean that way---
Now zip up your pants.






大, 中, 小鉢植えが右から並び, 左端に男の子が背を向




















I look to the left,
I look to the right,
Before I ever
Move my feet.
No cars to the left,
No cars to the right,
I guess it's safe
To cross the street....
英文を読む限り, 右左を確認して女の子は道を渡ろうと




いる疑問詞も, ｢安全なの？｣ とも読めれば, ｢(こんな










死後に出版された Everything On It (2011) (以降 EOI
と略す) の "THREE FLAMINGOS" (72-3) も挿絵が
あることで面白さが了解できる.
Who ate the S's right out of my name?
Without any S's it's just not the same.
What a horrible crime---what a sin---what a shame,
And I really don't know just who is to blame.
誰かが彼の名前の Sを食べてしまったらしいのだ. 下



























た く な い 言 葉 を 網 羅 し た "LISTEN TO THE
MUSTN'TS" (WSE 27) にも挿絵は描かれていない.
Listen to the MUSTN'TS, child,
Listen to the DON'TS
Listen to the SHOULDN'TS
The IMPOSSIBLES, the WON'TS
Listen to the NEVER HAVES
Then listen close to me---




























先ほど取り上げた "THE FOURTH" で花火の擬声音
が聞こえてきたように, 言葉の音以外の様々な音が響い




Screech, scream, holler, and yell---
Buzz a buzzer, clang a bell,
Sneeze---hiccup---whistle---shout,
Laugh until your lungs wear out,
Toot a whistle, kick a can,
Bang a spoon against a pan,
Sing, yodel, bellow, hum,
Blow a horn, beat a drum,












Ride a skateboard up the wall,
Chomp your food with a smack and slurp,
Chew---chomp---hiccup---burp.
One day a year do all of these,















"DENTIST DAN" (FU 130) はそのような作品の一つ
だ. タイトルにこそ ｢歯医者｣ と書かれているが, 作品
本体に ｢歯医者｣ と言う言葉は出てこない.
Nentis Nan, he's my man,
I go do im each chanz I gan.
He sicks me down an creans my teed
Wid mabel syrub, tick an' sweed,
An ten he filks my cavakies
Wid choclut cangy---I tink he's
The graygest nentis in the lan.
すごい訛り方で書かれているので, 読者は何が書かれて
いるのかをまず解き明かさなくてはならない. タイトル
では /d/音の頭韻だが, 書き出しは /n/音の頭韻に代
わり, 行末の "man" とも韻を踏んでいる. 二行目は "I















Light in the Attic (1981) (以降 LAと略す) におさめ
られた "DEAF DONALD" (LA 143) では健常者の女
の子, スーと聴覚に障害がある男の子, ドナルドの間に
コミュニケーションが成立していない悲劇が描かれてい






トが五回繰り返され, それに対しスーは "Do you like
me too?" と問いかけ, 同じ手話の繰り返しに対し, 最
後に "Good-bye then, Donald, I'm leaving you." と告
げる. 作品の最後から二行目で, "And she left forever
so she never knew" と書かれ, 最後の行に同じイラス


















"ONE OUT OF SIXTEEN" (FU 120) はスペリングの
綴りのミスを作品の落ちにしていて, そのまま日本語に
翻訳することはできない作品だ.
I'm no good at History,
Science makes no sense to me,




Botany's just flowers smelling,
Even Art's too hard for me.











"Written Poetry","Spoken Poetry" と歌われる詩
アメリカで詩の朗読が一般的になるにつれ, 文字とし
て読む詩 に対しては "written poetry", 口で語り, 耳






集としての第 1作目 『歩道の終わるところ』 (1974) 出
版後, 1983 年にはこの詩集から CD版も発売され, こ
の CDは翌年のグラミー賞で ｢子どもたちのためのベス




の動画では 『歩道の終わるところ』 から "BOA CON-
STRICTOR," "SARAH CYNTHIA," "UNICORN" の
三つの作品を数十人の子どもたちに囲まれて歌っている.








ことができる詩なのだと思う. イギリスの Dylan Tho-
mas (1914-53) ディラン・トマスやアメリカの Billy















Oh, isn't there, isn't there, isn't there any
One kid who will buy this old sister for sale,














Do I hear anything?





























































動画が数多くある. 詩の朗読以外にも, The Giving
Treeや The Missing Pieceのようなお話を動画にして,
音声をつけているものもある. 子どもたちが好んで声に














"I cannot go to school today,"
Said little Peggy Ann McKay.
"I have the measles and the mumps,
A gash, a rash and purple bumps.
ぺギーは病気を理由に学校をずる休みしようとしている
のだ. ｢はしかにかかって, おたふく風邪も/切り傷は
深く, 鬱血した打ち身｣ で始まり, 延々と病気や怪我の
名前を挙げていく. この子がずる休みしようとしている
ことは, 作品の最後で明らかになる.
My brain is shrunk, I cannot hear.
There is a hole inside my ear.
I have a hangnail, and my heart is ---what?
You say today is ... Saturday?
G'bye, I'm going out to play!
｢脳みそが縮む, 耳が聞こえない. 耳の中に穴が開いて




でも, ｢えっ, 何？｣ という最後の三行で言葉のトーン
は大きく変わる. それまでは如何にして学校をずる休み
するか, もっともらしい病気の名前を畳み掛けていたの



















女優のWhoopi Goldberg (1955-), ウーピー・ゴー
ルドバーグとラッパーの T-Pain (1985-) の二人もシル
ヴァスタインの作品を朗読する動画をネット上で公開し
ている6). ウーピーは "HOW NOT TO HAVE TO DRY





かれている. 全部で八行のうち, 一行目と三行目, 五行





If you have to dry the dishes
And you drop one on the floor---
Maybe they won't let you








だ. ウーピーの動画には "Whoopi Goldberg Reads
Shel Silverstein for Banned Book Week" とタイトル
がついている. ｢禁書週間｣ はアメリカで 1982 年から行
われている. 学校, 図書館, 書店で発禁扱いになる本が
増えてきたことに対し, 本を読む自由を訴えるために毎
年秋に行われている. 2011 年の ｢禁書週間｣ をアピー
ルする動画でウーピーはこの作品を読み上げている.
1980 年代にアメリカのいくつかの小学校などでシルヴァ












Hay, I love Shel Silverstein's poems for children
and I'm always shocked that people wanna censor
them. But they do. Let me give you an example
and you can make up your own mind. This is one
of my favorites.
ウーピーは子どもの頃からシルヴァスタインの作品に親





スでリズムカルに声にし, 下から三行目の "Drop one
on the floor" の後でためを作って, 流れを変えている.






























さてこの動画は元々は The Boom Boxという音楽系の
サイトに 2014 年にアップされたようだ. 『歩道の終わる
ところ』 から "OURCHESTRA" (23), "NO DIFFER











Hey, we're making music twice as good
By playing what we've got! (WSE 23)
全体的に大きな声でメリハリをつけて T-Painはこの作











Small as a peanut,
Big as a giant,
We're all the same size







かりを消せば, 価値は同じ｣ となる. 三つ目の節では,
｢赤, 黒, オレンジ色, 黄色, 白, 明かりを消せば皆同
じに見える｣ と, 肌の色による違いも明かりがなければ
消えると主張する. 最後の節では, 結論が語られる.
So maybe the way
To make everything right
Is for God to just reach out


















If you want to marry me, here's what you'll have
to do:
You must learn how to make a perfect chicken-
dumpling stew.











You must shovel the walk... and be still when I
talk.
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There's no one unhappy in Happy,
There's laughter and smiles galore.
I have been to The Land of Happy---
What a bore! (WSE 143)
この作品でも終結部に落ちがある. ｢そこでは不幸せな





















If we meet and I say, "Hi,"
That's a salutation.
If you ask me how I feel,
That's consideration.
二行が対になり, 一行目の行動に対し, 二行目でそれは
｢挨拶｣ だとか, ｢思いやり｣ だとかラテン語に由来する
名詞が示されていく. わかりやすい日常的な表現で抽象
的な名詞を説明している. 最後の部分を引用しておく.
If we help each other home,
That's corporation.
And all these ations added up
Make civilization.






トで動画にしているのは Fluency MC (以下 Fluency
とする) という名前で, フランスで英語の教師をしてい
るようだ. ラップのリズムを使って英語を教え, その様




ency が全体を声にし, 二回目は画面に "now repeat


































生たちが 2014 年の 3 月にブロードウェイにある大学の
劇場で行なった公演の様子をネット上で見ることができ













実際には 『歩道の終わるところ』 の最後の作品 "THE
SEARCH" (WSE 166) を最初に持ってきている. 他の





り立ちし, 一作目の詩集 『歩道の終わるところ』 を発表
することができたシルヴァスタインの気持ちを正に表し
ていると思える.
And searched and searched, and then---
There it was, deep in the grass,
Under an old and twisty bough.
It's mine, it's mine, it's mine at last....










の方に向かって, ｢これは私のだ｣ の部分では, 三人ず
つ組みになって, ｢私の｣ に強勢をつけて歌いながら前
に踏み出してくる. ここで場面は最高潮に達している.










My dad gave me one dollar bill
'Cause I'm his smartest son.
And I swapped it for two shiny quarters










Just then, along came old blind Bates
And just 'cause he can't see
He gave me four nickels for my three dimes,
And four is more than three.
｢目が見えないから｣ という部分には障害者を出し抜い
てやったという気持ちも入っているだろうが, 実際には
30 セントをニッケル硬貨四枚, つまり 20 セントと交換









And then I went and showed my dad,
And he got red in the cheeks
And closed his eyes and shook his head











取り上げることにする. 一つ目は "LAZY JANE"
(WSE 87). この作品は挿絵と言葉が融合している点で,
文字の配列で面白さを引き出そうとするコンクリート・
ポエム (具象詩) と呼んでもいいだろう. ページの下に
口を開けて女の子が寝そべっている. その口の上に文字
が一行に一個ずつ, タイトルも含めて二十九個シンメト
リーで書かれている. 最初に "Lazy" が七個置かれた後













れたように, "and /waits" は五回繰り返され, 最後に











の短パン姿で, ｢ヒー｣ と奇声を発しながら, 舞台の上
で側転をし, 箱の上に腰を下ろし, 高い声で ｢レイジー,

























その直後に "Small as a peanut" と声にした直後に今
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度は両手をぽん, ぽん, ぽんと打ち鳴らしながら, "big
as a giant" と語り始める. 以下の部分はメロディをつ
け, 手拍子を打ちながら歌うのだが, ピアノの伴奏はつ






















最後に取り上げる "SARA CYNTHIA SYLVIA
STOUT WOULD NOT TAKE THE GARBAGE OUT"










take the garbage out" の部分をアクセントをつけて歌
いきったところで, 子どもたちに向かって "Do you like
garbage?" とアドリブで話しかけ, 子供達は "No!" と






And so it piled up to the ceiling:
Coffee grounds, potato peelings,
Brown bananas, rotten peas,








Drippy ends of ice cream cones
Prune pits, peach pits, orange peel,
｢プラムの種｣ まで歌ったところで, "Wait a minute. I





The garbage rolled on down the hall






At last the garbage reached so high
That finally it touched the sky.
And all the neighbors moved away,
And none of her friends would come to play.
And finally Sarah Cynthia Stout said,
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いうのはアメリカの民話の "tall tale" (ホラ話) の伝統
に見られるのと同じだろう. そこまでゴミが溜まったと
ころで, サラはゴミを捨てる気になる. 何回も繰り返さ
れる "take the garbage out" の同じメロディーで歌わ
れているが, ここでは ｢捨てる｣ 方に意味は変わってい





The garbage reached across the state,
From New York to the Golden Gate.
And there, in the garbage she did hate
Poor Sarah met an awful fate,
That I cannot right now relate










But children, remember Sarah Stout





"the garbage out." のところでは, 何人かの子どもた
ちは一緒に声を出している. "take" の主語がサラから,
子どもたちに変わることで, この作品で数回繰り返され











ているようだが, 声を出すことはない. 男性は ｢ゴミを
捨てなさい｣ と彼女に言っていた父親役なのだろう. 駆
け足のようなスピードで彼女は歌い始め, 舞台の上を移
動し, 父親もそのあとをつけていく. "would not take





























残していて, それらを集めた Shel's Shorts (2003) に







































1 ) e.e. cumming, paintings by Marc Chagall, may I feel
said he, Welcome Enterprise, 1995. Naomi Shihab Nye,
Famous, Wings Pr, 2015.
2 ) https://www.youtube.com/watch?v=6ezxZvOmPMg
3 ) https://www.youtube.com/watch?v=Bv2LUva-fo0











12) Shel Silverstein, SHEL'S SHORTS, Dramatists Play
Service INC., 2003, pp. 77-8.
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